



Problems of the "Age-Limit and Retire" System 
from a view of the Life-Cycle Planning in Japan 


































































































































































































年 1t 男 1正
明治24-31年 1891-1898 42.8 44.3 
42-大正2年 1909-1913 44.25 44.73 
15-昭ね15年 1926-1930 44.82 46.54 
昭干UI0-ll年 1935-1936 46.92 49.63 
昭相22年 1947 50.06 53.96 
昭干1125-27年 1950-1952 59.57 62.97 
昭和3011"' 1955 63.60 67.75 
昭和40年 1965 67.74 72.92 


















































大正9年 1920 5，596 64 4ω 294 163 
昭拘10年 1935 6.925 773 516 322 184 
25年 1950 8，320 916 641 41 処』
45年 1970 10.312 1，542 1，102 731 434 .ー・..
65年 190 12，758 2町792 2.030 1，378 892 
85年 初10 14，061 4.023 3.1筑) 2.262 1.539 
105年 加'3014.お6 4.115 3，182 2，418 l.i68 
l資料)r国勢調査jおよび人口問勉研究所の推計による.
(13) 
総 人 ロ 比 (%) 
総数 5以上 ω以上 倍以上 70以上
l似l.0 11.5 8.2 5.3 2.9 
100.0 1.2 7.5 4.6 2.7 
l制)ρ 11.0 7.7 4目9 2.8 
l∞o 15.0 1D.l 7.1 2.9 ..・..晶. .ー晶
lωo 21.9 15.9 10.1 7.0 
l∞o 28ι 22.7 16.1 lU 





















































































表-4 老人の生活費の出所 盟 A~Ó)
虻
思給年金 | 凶 1 18 
固から(合地Jj公共l且体) I 3 I 3 
夫同 働事 I 58 1 19 
kσH動き I 17 I 13 
家賃地代貯金・配:円 I 14 I 12 
子供 (有妃1同)から 1 46 1 69 
(バ)列は60揖以 l















































湧t! '句、 '1. I !・e』 ‘2 4(¥ 47 5H 弓1 53 
且とおし
'11，rjてv、る 31! .. ミ 45 
" Tf.で.'~い 50 37 42 
"均'.，，-，、. 12 15 '" 
直t 圃ける合らは抗、、頃F炉心的fj~"守司づける 43 45 
ヨ箆 弘子年齢で区叫リをつけ・ ~I'，;.' fl棒、ザヲ医し〈 四 22 
@ :1(1省f九'f齢七、;t、て U瞬〈がムとは引品し-~怜ゆ を
2・ 23 
且
その他わから牛+い 10 9 
，011 柑珂府 1 主人間岨に闇 4 る伊抽調金J(昭和柑~ ) 






































































昭和昭 45 年 130 534 4.1 
40歳代 昭和 50 年 288 1.364 4.7 
昭和 51 年 326 1.229 3.8 
昭和 45 年 142 546 3.8 
50歳代 昭和 50 年 342 1.516 4.4 
昭和 51 年 375 1.284 3.4 
昭和 45 年 156 487 3.1 
60歳代 昭和 50 年 305 1，128 3.7 






































































































































































従業員数ω 30-99 -299 -999 -4999 5000-
55 →56， 57 1.2 12.1 35.1 49.0 86.9 
55-57→56-58 8.3 35.0 76.4 87.8 98.9 
55 →60 87.4 52.4 18.4 8.2 
































































































平均 30-99 -299 ~雪9 -4999 ω∞~ 管理職 事務職 技衛職 現調車l 現車繍H
一54 0.3 0.3 1.8 1.7 18.7 20.6 
55 52.0 52.3 49.5 49.5 42.7 38.0 2l.0 26.2 39.1 42.9 5l.5 
56 2.1 0.9 4.4 4.4 16.9 22.5 5.3 4.2 2.6 4.8 8.5 
57 5.0 2.4 12.9 12.9 10.3 24.0 2.2 2.5 2.7 1.7 1.3 
58 5.1 2.9 10.3 10.3 9.9 4.5 16.5 21.2 20.9 16.5 6.8 
59 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 
60 32.8 37.3 22.1 22.1 19.2 11.0 47.7 38.3 32.4 13.4 9.4 
61-64 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3 








































再廠用制度 勤務抵長制度 そ町f也の定年極長 模企業の方に多 〈、これとは反対に勤務延長
制度を採用しているのは傾向的に小規模企業
(1却
(44.8) 84.8 (22.3) 15.2 
延長段高期間を定的ているもの 39.0 33.3 
内訊{:年来恥延長 62.1 42.2 
5年未満の延長 84.6 70.6 
役職・資格が変わる 55.6 24.1 J7.8 
の方に多いということも、注意しておくべき
ことであろう。
仕事内内容が変わる J5.3 6.5 7.1 
賃金がきがる 54.0 20.7 11.7 
短期昇給が悪くなる 55.3 35.5 28.2 
ベ ーアが悪〈なる 54.2 34.1 22.5 
賞与がきがる 56.0 35.3 21.7 
追im-- 1.0 5.2 6.0 職同一条件で通算 15.7 41.0 56.8 
時金 通算・条件悪化 8.6 10.6 13.5 









































46.6 労働の質が低下するため 33.2 
37.7 高齢者のi直職がないため 32.0 
31.8 人事が停滞するため 17.4 
労働者数が不足するため 27.6 年功賃金体系のため 16.8 
企業の社会的責任を果すため 23.8 退職金が増大するため 11. 1 
高齢者向作業条件が盤備されたため 16.7 その他 24.2 
他社とのバランスを考慮したため 13.3 
その他 1.3 
定年年齢を改定した企業 14.1 I定年年齢を改訂しなかった企業 81.8







従業只数(人) 平均 30-99 -229 
定年年齢を改定しなかった企業 36750 21830 10268 
年功賃金体系のため 16.8 15.2 15.7 
退戦金が明大するため 11.1 8.5 11.8 
人療が停滞するため 17.4 12.7 20.4 
労働の質が低下するため 33.2 33.4 34.2 
高年齢労働者の適職がないため 32.0 33.1 31.7 
その他 24.2 25.6 21.2 





































































































































































35 ‘.0 45 46 47 48 49 
平均 0.7 0.6 1.6 1.2 1.6 2.3 1.1 
-19 0.7 1.6 5.1 3.7 4.8 7.4 4.2 
-24 0.7 0.6 1.3 0.9 1.2 1.7 1.0 
-29 0.7 0.6 1.8 1.5 1.9 2.4 1.2 
ー34 0.8 0.6 2.1 1.8 2.4 3.3 1.6 
-39 0.6 。.6 1.9 1.5 2.1 3.0 1.4 
-44 1.5 1.2 1.7 2.6 1.2 
-49 ].1 0.8 1.3 2.1 0.9 
-54 0.6 0.6 1.0 1.6 0.7 
-59 0.2 0.4 0.8 0.4 
-64 0.2 0.2 0.5 0.2 









就業状況 74.8% 12.1% 
平 均 家 放 数 3.93人 4.07ノ、
平均扶養家放数 1.87人 1.95人
在学者のある 呂一 36.9% 37.4% 
(小中学生 6.2% 7.3% 
日3・大ヤ'色 33.2% 33.6% il働金…附 R2.1% 70.9% 家J十収入をふやしたい 10.7% 14.3% 
小づかいをf持たし、 1.0% 1.3% 
f動くことが生きカ九、 5.6予6 11.2% 


































































対応年骨骨 所定内給与 標準生計費 生活余裕度 所定内給与
人員 A B A/B C 
l 18-19 22700 15560 1.458 68000 
2 25-29 39300 29960 1.311 102800 
3 30-34 46900 38620 1. 214 125500 
4 35-39 52000 45380 1.146 140300 


































































































































































































































































































































































年功賃金体系的存α 75.3 75.0 77.6 
年功的人事管患の.(f.，(E 55.6 56.0 34.1 
退職金的明大 55.4 47.2 63.5 
若年扇町不満 17.6 20.7 10.6 
高齢扇町i&職が少い 32.8 31.7 37.6 
高働層的非能郡 37.9 40.7 29.4 
そ グ〉 他 2.6 2.5 3.5 











































































































28Y.!i 3号、昭和51年 3月、P.29 
(14)労働省統計的判i部制 rJii'用管用の実態」労働法令協



































伽)村上若手必・蝋山昌ーほか :前掲舎、P.225 -227 













The age limit system of employment inJapan is characterized by the working custom in 
which the employer has to automaticaly retire from his job when he reaches 55 years old. 
This age limit system has became a foundation of the permanent employment in which the em市
ployer is able to continue to have a work until the reach of the age 1 imit， and also became 
a foundation of the wage system that the amount of the wage is institutionally determined by 
taking the crnployer's seniority into the consideration. The age limit system of employment it・
(27) 
-198ー 社会福祉学
self has been maintained smoothly by means of a large amount of retirement allowance paid in 
a lump sum to a retired employer. However， this age limit system is starting to be less func曲
ti"onal to the realization of an individual's “life cycle" planning because of the prolongation of 
the avarage span of human 1 ife at present time. 
This paper has an aim to explore the actual circumstances of the age 1 imit system and 
tried to find out the factors facilitating or impeding a prolongation of the age limit. 
The findings derived from the analysis of bibliographical and official statistical data shows 
that the labour shortage at younger age and reduction of wage differentials are starting to 
have an foundation for the prolongation of the age limit， which is facilitated by the movement 
of labour union. Consequently we would like to suggest that employment policy at enterprise 
and national policy will have to be arranged as the old age i s able to cont inue to have a 
work. 
(28) 
